Vincentiana
Volume 44
Number 6 Vol. 44, No. 6

Article 30

11-2000

San Justino De Jacobis: fundador de la nueva generación católica
y formador del clero nativo de la Iglesia Católica de Eritrea y de
Etiopía
Abba lyob Ghebresellasie C.M.

Follow this and additional works at: https://via.library.depaul.edu/vincentiana
Part of the Catholic Studies Commons, Comparative Methodologies and Theories Commons, History
of Christianity Commons, Liturgy and Worship Commons, and the Religious Thought, Theology and
Philosophy of Religion Commons

Recommended Citation
Ghebresellasie, Abba lyob C.M. (2000) "San Justino De Jacobis: fundador de la nueva generación católica
y formador del clero nativo de la Iglesia Católica de Eritrea y de Etiopía," Vincentiana: Vol. 44: No. 6, Article
30.
Available at: https://via.library.depaul.edu/vincentiana/vol44/iss6/30

This Article is brought to you for free and open access by the Vincentian Journals and Publications at Digital
Commons@DePaul. It has been accepted for inclusion in Vincentiana by an authorized editor of Digital
Commons@DePaul. For more information, please contact digitalservices@depaul.edu.

San Justino De Jacobis:
fundador de la nueva generación católica y
formador del clero nativo de la Iglesia Católica de Eritrea y de Etiopía

Por Abba Iyob Ghebresellasie, C.M.
Provincia de Eritrea

Introducción
Referencias Bíblicas a la Introducción del cristianismo en los Dos Países
Mientras historiadores y arqueólogos andan buscando testimonios fehacientes
de los primeros asentamientos cristianos cerca de la ribera oeste del Mar Rojo, no
resulta difícil hallar alusiones bíblicas a la llegada del cristianismo a nuestras tierras.
… Al mismo tiempo un etíope, hombre de confianza y ministro de Candace,
reina de los etíopes, y encargado de todos sus tesoros que había ido a
Jerusalén en peregrinación. (Hech 8,27).
Según los etnólogos, el nombre Etiopía se atribuye a aquellas gentes que tienen
la misma lengua y cultura que viven todavía en el Cuerno de África. Y aunque todavía
no concuerdan los historiadores sobre el lugar de residencia de la Reina Candace o
sobre los límites de su territorio, existen narraciones de historiadores nativos que nos
pueden servir, de alguna forma, de fuentes. Sobre la base de estas referencias bíblicas
y relatos tradicionales, podemos afirmar que la fe cristiana fue introducida en las
tierras costeñas de Eritrea durante los primeros siglos del cristianismo. Orígenes, el
padre de la Iglesia Egipcia, escribe: “No se cree que haya sido predicado el Evangelio
a todos los etíopes, en especial a aquellos que vivían más allá del río” 1.

El cristianismo en el siglo IV en Eritrea y en otras regiones fronterizas de Etiopía
No existen dudas de que la fe cristiana llegó al reino axumita a través de los
territorios costeños de Eritrea cercanos al actual puerto marítimo de Massawa, y con
toda probabilidad, a través del antiguo puerto de Adulis. Y desde Adulis hasta Axum,
existen muchas ruinas antiguas en Eritrea como Quohaito, Tokonda, Abba Meta y
Metera, que presentan pruebas históricas de la antigua presencia cristiana 2. Si bien los
arqueólogos comenzaron las excavaciones en algunos de estos lugares en la segunda
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mitad del siglo 20, sus trabajos se vieron interrumpidos por la guerra de los 30 años
por la independencia de Eritrea.
Tanto Eusebio como Rufino, historiadores de la primitiva Iglesia, confirman la
llegada del cristianismo a Eritrea/Etiopía. San Frumencio fue consagrado obispo en el
siglo cuarto, por Atanasio, Patriarca de Alejandría, quien “le mandó volver al lugar de
donde procedía”. Un antiguo Martirologio Ghe’ez nos da más detalles sobre la misión
y ministerio de Frumencio como Obispo de Etiopía 3. San Frumencio sirvió de
instrumento para la evangelización de las llanuras meridionales de Eritrea así como de
las cercanas regiones del norte de Etiopía.
Misioneros posteriores trataron de restablecer la fe católica en las montañas de
Eritrea y en las vecinas regiones de Etiopía
C. Conti Rossini, escritor e historiador explica cómo la Iglesia etíope, desde sus
comienzos, fue seguidora de la ortodoxia católica, como lo fue la alejandrina de la que
dependía. La herejía monofisita fue aceptada por la Iglesia de Alejandría, y como
Etiopía recibía sus obispos de ella, la Iglesia etíope, en contra de su origen, se hizo
monofisita (tal vez inconscientemente). Dejando a un lado el asunto de cómo la Iglesia
etio-eritrea se hizo monofisita, muchos misioneros católicos emprendieron la
recuperación de sus seguidores para la Iglesia de Roma.
El emperador Zarajacob de Etiopía, respondiendo a la invitación del Papa
Eugenio IV, envió al Abad Andrés, del Monasterio de San Antonio en Egipto, y a un
diácono llamado Pedro como delegados al Concilio de Florencia de 1441 4.
De 1555 a 1632, muchos misioneros jesuitas fueron enviados a Etiopía para
restaurar la unidad de la Iglesia Católica. Por desgracia, estos misioneros poseían
escasos conocimientos de la cultura y costumbres eclesiásticas y litúrgicas de la Iglesia
etio-eritrea, y todos fueron finalmente expulsados del país. Hay que decir que, durante
su presencia en el área, ganaron muchos miembros nuevos para la Iglesia Católica.
Estos nuevos católicos fueron también perseguidos, y muchos buscaron refugio en
regiones apartadas a fin de conservar su fe católica. Sorprendentemente, lograron
resistir durante más de dos siglos, aunque privados de la asistencia de sacerdotes.
- De 1637 a 1642, los frailes capuchinos trataron de ir a Eritrea y Etiopía. Pero
fueron detenidos y asesinados por las autoridades civiles en el lugar por donde habían
entrado.
- Otros misioneros franciscanos volvieron a intentarlo de 1700 a 1714. Fueron
encarcelados, también, y apedreados hasta morir cerca de Gondar.
- La Iglesia de Roma no abandonó nunca. Un Etíope, Ghiorghis
Ghebreigziabher, fue nombrado obispo con el nombre de Tobías. Era estudiante de
4
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Propaganda Fide en Roma 5. Fue enviado como obispo de Adulis y llegó a Eritrea con
su acompañante. Trabajaron firmemente para establecer la Iglesia Católica de nuevo.
Sin embargo, también esta vez, Abuna Tobías fue obligado a dejar el país y a huir El
Cairo en 1797.

La llegada de Justino de Jacobis a Eritrea y Etiopía y sus éxitos en la fundación
de la Iglesia Católica
Justino de Jacobis, misionero vicenciano de altas dotes de santidad y
comprensión, aprendió de su fundador, San Vicente de Paúl, una lección básica: seguir
la Providencia de Dios. Fue la Divina Providencia la que le enseñó cómo tratar a la
gente a él confiada en su nueva misión. Sabía muy bien que durante siglos los
misioneros católicos habían hecho cuanto estaba en sus manos para establecer la
Iglesia Católica en ambos países, pero sin éxito alguno. Justino pidió a Dios que le
inspirara interiormente cómo conquistar los corazones y las mentes del pueblo etíope.
Y la Divina Providencia respondió, concediendo a Justino una notable visión de la
cultura y tradiciones del país que era su nueva misión. En más de un aspecto, se estaba
anticipando, en casi cien años, a la visión del Vaticano II de la cultura y su
importancia. En su tiempo resultaba con frecuencia difícil a los misioneros extranjeros
aceptar y vivir la cultura de su territorio de misión. La Providencia fue abriendo el
camino a San Justino, nuevo Prefecto Apostólico, hasta abrazar las tradiciones y
cultura de la gente, y anunciarles así el mensaje del Evangelio.
De esta forma, abriéndoles su corazón, pudo Justino no sólo ganarse a muchos
de ellos, sino también ayudarles a abrir sus corazones a la palabra de Dios. A partir de
este punto la Iglesia Católica iría echando raíces profundas en las tierras de Eritrea y
Etiopía, y pronto ofrecería mártires por la fe. Todo se debió en gran parte a la profunda
visión de San Justino y a su santidad. Mantuvo la esperanza y trabajó por una Iglesia
Católica con un rostro etio-eritreo. En esto, él tuvo éxito donde otros habían fracasado.
Razón por la que se nos permite afirmar que San Justino de Jacobis es el fundador de
la nueva generación católica. Porque él, al asimilar todo el valor positivo de su país de
adopción, logró edificar la estructura de la Iglesia Católica sobre sólida base. Esta
pequeña comunidad habría de sufrir acoso y persecución. Pero resistiría y sobreviviría.
En su misión de evangelización, San Justino viajó de pueblo en pueblo. Cuando
decidió establecer puestos de misión, confiaba su administración a sacerdotes y
seminaristas, mientras él iba a nuevos lugares a evangelizar a nuevos pueblos. Al
llegar a un lugar, Justino alquilaba uno o dos “hidmos” (pequeñas residencias locales)
para él y para la gente que le acompañaba. Luego invitaba a los pobres y gente sencilla
a visitarle, hablar con él, y a rezar con él también.
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Como verdadero hombre de Dios, predicaba el Evangelio de manera tan sencilla
que le entendía la gente, y les gustaba. Su vida era un ejemplo vivo para ellos, y esto
contribuía a cambiar, poco a poco pero con seguridad, la imagen que tenía la gente a
menudo de la Iglesia Católica y de los propios católicos.
Durante los veinte años de predicación del Evangelio en Eritrea y Etiopía, San
Justino recorrió miles de kilómetros visitando poblados grandes y pequeños. Adonde
iba, predicaba la Buena Nueva con palabras y hechos, y animaba a las pequeñas
comunidades que fundaba a llevar vida de integridad y de fidelidad a sus creencias.
Así, sus continuadores se ganaron una buena reputación y el respeto del común de
creyentes ortodoxos. Debido a las continuas persecuciones de las autoridades civiles y
religiosas, no se ganó muchos discípulos. Pero fue muy bien recibido en todas partes
por su gran respeto a la gente.

La primera fundación de la comunidad católica en Adwa
Los años de 1769 a 1855 son conocidos como la “Edad de los Príncipes”, en la
historia de Etiopía. No existía ninguna autoridad gubernativa central en la parte norte
del país. Sólo había varias autoridades provinciales y regionales. En este contexto,
Adwa era un centro administrativo y comercial. Y Ubie era su príncipe regional, cuya
residencia no distaba mucho de la ciudad de Adwa. Hacia finales de 1839, Adwa había
sido elegida como residencia del recientemente nombrado Prefecto Apostólico, Justino
de Jacobis. Fremona, a las afueras de Adwa, había sido un centro de los misioneros
jesuitas unos dos siglos antes de la llegada de Justino.
De Jacobis predicó el primer sermón en enero de 1840. Sus primeros esfuerzos
suscitaron opuestos sentimientos a la vez que la admiración de la gente y del clero
ortodoxo de Adwa. Abrió también la posibilidad de reunir en torno a él la primera
comunidad católica. Pero durante la ausencia de Justino de Adwa en 1841, Abuna
Salama, el recién consagrado obispo ortodoxo de Egipto, se propuso destruir esta
pequeña comunidad católica excomulgando a todos sus miembros y simpatizantes.
Algunos de estos recién convertidos, temiendo la excomunión que les privaba
automáticamente de los sacramentos ortodoxos y de funeral en la Iglesia, abandonaron
la fe católica y se volvieron formalmente a la Iglesia Ortodoxa. A pesar de este revés,
los fieles de la nueva comunidad católica continuaron creciendo sin interrupción. Lo
cual era bien conocido de las fanáticas autoridades eclesiásticas ortodoxas. Al Prefecto
se le negó el acceso a todo espacio de culto público y tenía que celebrar la santa sisa y
conferir los sacramentos del bautismo, confirmación y confesión en secreto, en lugares
ocultos.
Las autoridades ortodoxas consideraron que la presencia de Justino era un
escándalo y un sacrilegio. Él y la comunidad católica fueron denunciados ante el
obispo ortodoxo, Abuna Salama. Por suerte, el príncipe local Ubie respetaba mucho a
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Justino y por ello sus enemigos ortodoxos no pudieron llevar acabo sus planes de
expulsar al Prefecto y de destruir la pequeña comunidad fundada por él. Ubie concedió
a De Jacobis Enticio, un pequeño centro que incluía unas pocas aldeas a su alrededor.
Ésta fue la recompensa por el servicio que prestó a la delegación que fue a Egipto para
pedir un nuevo obispo para Etiopía.
Adwa estaba también cerca de Addi Abun, residencia del obispo ortodoxo. La
presencia de la comunidad católica tan cerca del Obispo resultó intolerable. Las demás
autoridades ortodoxas continuaron también su oposición. Trataron mal a De Jacobis y
a sus compañeros, y amenazaron a las familias recién convertidas con la excomunión y
el hostigamiento.
No le quedó elección al pobre Prefecto sino salir de Adwa. Convencido de la
providencia de Dios, Justino buscó un lugar apropiado para vivir pacíficamente y
continuar su ministerio. En 1844, viajó a Eritrea donde permaneció medio año en el
área de Zeazega. Luego regresó a Agame. Antes de sacar a su clero de Adwa, fundó
una pequeña comunidad católica en Enticio, cerca de allí, en donde el recibió la tierra
pero no quiso que fuera registrada a su nombre sino al del señor Shimper 6. Aquí, le
dio un trozo de tierra un delegado del gobierno alemán, llamado Sr. Shamir. Este
señor, que antes había sido protestante, fue recibido en la Iglesia Católica por Justino,
y se casó con una mujer católica del lugar. Con esta concesión de tierras, el Prefecto
pudo construir una pequeña casa y un oratorio, y nombró a un sacerdote para cuidar de
la comunidad así como a un “debtera” (un maestro de ceremonias litúrgicas) para
enseñar catecismo y música litúrgica. De Jacobis y su cohermano Biancheri decidieron
seguir adelante, pero vendrían de vez en cuando a visitar a la comunidad. En mayo de
1845 la mayor parte de los sacerdotes y seminaristas se cambiaron a Guala, donde
mientras tanto, Justino había comprado un trozo de tierra y construido el Seminario de
María Inmaculada.

La presencia de la comunidad católica en Guala
En 1844 Ghebra Micael declaró oficialmente su fidelidad a la doctrina de las
dos naturalezas en Cristo. Desde entonces, él acompañaría a Justino en muchos de sus
viajes, especialmente al famoso monasterio de Gunda Gunde, en la parte nordeste de
Guala. A De Jacobis le dieron sus seguidores el nombre de Abba Yacob-Mariam, o
Jacob de María, por su gran devoción a la Santísima Virgen.
La visita del Prefecto blanco y del muy respetado monje Abba Ghebra Micael,
conmovió profundamente a los monjes del monasterio. Debido a la buena impresión
producida por Justino y Ghebra Micael, un buen número de los monjes comenzaron a
pensar en seguirlos a Guala. Abba Teklehaimanot (el mayor, para distinguirle de
Teklehaimanot más joven que escribiría la biografía de Justino De Jacobis) fue uno de
los monjes que los siguieron, uniéndose a ellos incluso en su viaje a Eritrea.
6
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Teklehaimanot sugirió al Prefecto que pidiera permiso para comprar algo de tierra a
los labradores de Guala, su pueblo. De Jacobis pudo comprar un pedazo de terreno
cerca de la iglesia ortodoxa de San Jorge. En 1845, en menos de un año, San Justino
construyó el seminario y trasladó a los seminaristas y a parte de los sacerdotes de
Adwa a Guala. El Prefecto construyó también una casa cerca del seminario para los
jóvenes y los adultos que venían de los pueblos cercanos para la catequesis. Muchos
niños junto con sus familias se sintieron atraídos por el estilo de vida católico y por la
conducta ejemplar de los seminaristas, y se unieron a la comunidad católica de Guala,
parroquia de los sacerdotes de Tahtai-Zeban y de Maiberazio, al nordeste de Guala,
junto con sus parroquianos y con los de otra aldea llamada Biera.
San Justino, en un intento por resolver la carencia de sacerdotes católicos, se
propuso enviar a algunos seminaristas a Egipto para su debida formación y ordenación
para el sacerdocio. Pero Guillermo Massaia, quien sería después cardenal, acababa de
llegar como Prefecto Apostólico de la parte sur de Etiopía. Visitó Guala en 1846 y al
año siguiente ordenó nuevos sacerdotes y recibió en la Iglesia Católica a otros que
habían estado ejerciendo el sacerdocio en la Iglesia Ortodoxa. Eran 15 en total. Este
acontecimiento representó mucho para los esfuerzos apostólicos de Justino De Jacobis.
A los nuevos sacerdotes católicos se les asignaron diferentes pueblos y la fe católica se
consolidó y comenzó a desarrollarse.
El ministerio de las comunidades católicas encontró resistencia y persecución
por parte de algunos ortodoxos. Abuna Salama empleó la amenaza de excomunión
para detener el ministerio de Justino, y buscó la intervención de las autoridades civiles
para seguir con el hostigamiento de las comunidades católicas. Pronto los católicos
llegaron a ser vistos como proscritos y a muchos les confiscaron las propiedades y
expulsaron de sus casas. Frente a la persecución, algunos católicos decidieron huir
antes que renegar de su fe. Otros se quedaron en los pueblos aceptando los riesgos.
Otros también renunciaron a su recién hallada fe católica y se volvieron a la Iglesia
Ortodoxa. Sin embargo, la comunidad católica en conjunto siguió fiel a pesar de la
persecución y transmitió su fe a generaciones futuras.

El establecimiento de la comunidad católica en Alitena, entre los Irobes
Dos años antes del traslado de los sacerdotes y seminaristas de Guala a Alitena,
ya existía una comunidad católica entre el grupo étnico de los “bukneitos”, ubicado en
torno a Alitena. Una vez convertidos a la fe católica, algunos ancianos de este grupo,
expresaron, por el bien de todo su pueblo, su determinación de comprometerse con el
catolicismo a condición de que De Jacobis prometiera darles sacerdotes católicos para
ayudarles en sus necesidades espirituales.
En 1848, sólo un año antes de las ordenaciones celebradas por el Prefecto
apostólico Massaia en Guala, muchos católicos de Guala se vieron obligados a huir a
Alitena por la persecución desencadenada por Abuna Salama. A éstos les siguió la
comunidad del Seminario de María Inmaculada. Aunque el seminario sólo estuvo en
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Alitena unos años, el impacto producido en la comunidad católica fue profundo. Se
sintió fortalecida por la presencia del seminario y continuaría fiel a pesar de todos las
contrariedades. Pero sólo un año después de llegar, el seminario comenzó a padecer
conflictos internos y externos.
De Jacobis tuvo que regresar apresuradamente de Menkulu, junto al Mar Rojo,
para mejorar la situación. Se fue a ver al Príncipe Ubie y le pidió ayuda y protección
para su ministerio contra las continuas amenazas de Abuna Salama. El éxito de Justino
De Jacobis duró poco. Desde Alitena, él recurrió al Príncipe Ubie muchas veces, pero
sus peticiones de justicia se quedaron sin atender. Las autoridades locales saquearon
repetidas veces el seminario viéndose obligados él y la comunidad del seminario a huir
por razones de seguridad. A causa de la persecución, en 1851, Justino se vio obligado
a trasladar el seminario de nuevo, esta vez a Halay, en la zona de Aret, en las montañas
meridionales de Eritrea, quedándose algunos sacerdotes en Alitena al cuidado de la
comunidad católica.

La comunidad católica en las montañas del sudeste de Eritrea y Halay
A partir de 1850, De Jacobis empezó a ofrecer ayuda espiritual a las gentes de
Aret, Halay y de los poblados de Awhene y Maarda. Como el pueblo le recibió bien,
dejó a uno de sus sacerdotes, Abba Emnetu, en Halay con encargo de construir una
residencia allí mismo. En 1851, la mayor parte de los seminaristas y sacerdotes se
trasladaron de Alitena a Halay. Seguro de la lealtad de la gente de Halay, se dirigió al
oeste a la región de Seyah.
En 1849, Justino de Jacobis fue consagrado obispo en Massawa por el Vicario
Apostólico y futuro cardenal, G. Massaia. La sencillez evangélica de la ceremonia
impresionó a sus seguidores. Justino pudo de esta forma desempeñar su ministerio,
nombrando finalmente a Biancheri como obispo coadjutor suyo y sucesor. Las tres
diócesis católicas de Eritrea existen hoy por el crecimiento de la Iglesia desde el
tiempo de su evangelizador y fundador, Justino de Jacobis.

De Jacobis, formador del clero nativo etio-eritreo
Muchos misioneros extranjeros hicieron cuanto pudieron por trasplantar el
mensaje del Evangelio y formar a los católicos eritreos y etíopes. Algunos sufrieron el
martirio por su repuesta a la llamada del Señor. Sin embargo, no acertaron en
implantar la Iglesia Católica dentro del contexto cultural de Etiopía y Eritrea. De
Jacobis se había propuesto no cometer los mismos errores, y tuvo la inspiración de
dirigir todas sus energías a la formación del clero nativo. Por eso, Justino acertó donde
otros habían fracasado. Es tenido en tan alta estima que aun hoy día no se habla de él
como “San Justino”, sino más bien como “nuestro padre Justino de Jacobis”, tanto por
parte clero como por parte de los seglares. Este afectuoso título es la expresión del
profundo amor hacia el hombre que los llevó a la fe católica.
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En el momento de la consagración episcopal de Justino de Jacobis, la Iglesia
Católica se había comprometido a enviar tantos misioneros como fuera posible a todo
el mundo bajo los auspicios de Propaganda Fide. Pío IX, que nombró obispo a
Justino, puso todo su empeño en defender las misiones constituyendo cientos de
prefecturas, vicariatos y diócesis por todo el mundo.
Por desgracia, muchos misioneros europeos no vieron la necesidad de construir
seminarios para el clero indígena. Justino de Jacobis fue uno de los pocos que
experimentaron y respondieron a esta necesidad. Escribió a sus superiores:
Es más fructífero y seguro tratar con los sacerdotes nativos que con los
misioneros europeos que no están familiarizados con las culturas locales y
sociales de los nativos.
Impresionado por su capacidad intelectual y por su conocimiento de su contexto
social, De Jacobis se dedicó por entero a la formación de los seminaristas nativos. Los
estudiantes estaban convencidos de la dedicación, amor y disponibilidad de su
formador. Debido a este mutuo entendimiento y respeto, los seminaristas fueron leales,
superando toda clase de obstáculos y persecución. De Jacobis pudo echar una base
firme para la Iglesia al preparar a sacerdotes nativos, una idea que sólo se llegaría a
valorar y apoyar unos cien años después de su muerte. Muchos misioneros de fuera,
estaban convencidos de la superioridad de su propia cultura, y no fueron capaces de
apreciar la cultura de la gente a quienes se les había enviado a evangelizar. A pesar de
sus grandes esfuerzos, no consiguieron ver la utilidad y el aspecto práctico de formar
al clero local. Esta actitud fue un impedimento para el éxito en la evangelización.
En nuestro caso, el clero nativo, bien preparado por De Jacobis, constituyó la
espina dorsal de la comunidad católica. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando
muchos misioneros extranjeros se vieron obligados a huir, un buen número de
sacerdotes diocesanos eritreos, a petición de su obispo, Kidanemariam Kassa,
corrieron a llenar el vacío dejado por la expulsión de los extranjeros en el centro y sur
de Etiopía.

Profundo respeto de Justino de Jacobis hacia el clero nativo
Desde el momento en que De Jacobis puso el pie en este nuevo país, se dio
cuenta del gran respeto hacia el clero en la sociedad etio-eritrea. Y él también reforzó
este respeto en todas sus actuaciones con ellos. Estos sentimientos están patentes en su
primera alocución al clero ortodoxo:
… Como sois sacerdotes vosotros, yo también. Como sois confesores, yo
también. Como sois predicadores del Evangelio, yo también lo soy. Por lo
tanto, si me permitís celebrar la misa, lo haré. Si me permitís oír confesiones,
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lo haré. Si me dejáis predicar el Evangelio, lo haré. Pero si no queréis que lo
haga, no lo haré. 7
Los principales oponentes de Justino desde el principio habían sido los del clero
ortodoxo, con todo eso, no dejó de respetarlos ni de quererlos. Las puertas de su
residencia estaban siempre abiertas para ellos. Tampoco quería entrar en fútiles
discusiones teológicas que no llevarían a ninguna parte. Al contrario, nunca permitió a
sus cohermanos o estudiantes que los criticaran. Cuando el clero ortodoxo se lo
permitía, se sentía dichoso de tomar parte en sus oraciones y servicios litúrgicos.
Incluso invitaba a alguno de los ortodoxos a enseñar a sus estudiantes la música
litúrgica y las oraciones. Además, dado su hondo respeto y veneración por ellos, De
Jacobis visitó numerosos monasterios en ambos países con el fin de enriquecer sus
conocimientos sobre su formación y género de vida. Sintió también un inquieto interés
por sus métodos en el ejercicio de su apostolado. Quedó impresionado por la respuesta
que los cristianos ortodoxos daban a la enseñanza y guía de su clero.
En muchos casos el respeto de Justino se vio correspondido, y le recibieron con
frecuencia en las reuniones litúrgicas y sociales de los ortodoxos. Con ello logró una
mejor comprensión de su realidad. Este contacto con el clero le dio acceso a la gente
conquistando así su respeto y admiración.

Los sacerdotes nativos formados por De Jacobis fueron los pilares de la Iglesia
Católica local
El último día de su vida, el 31 de julio de 1860, a tan sólo tres horas de su
muerte, Justino de Jacobis reunió a sus discípulos a su lado y les dijo:
…Siguiendo el ejemplo de Nuestro Señor, que dijo adiós a Nuestra Señora y a
sus apóstoles, yo me despido de vosotros… Apartad de vuestra casa toda
calumnia y reyerta, amáos unos a otros, continuad firmes en la fe y ante todo,
practicad la caridad. Sed la luz de vuestro pueblo.
Luego llamó a los seminaristas junto a su lecho y les dijo:
Puesto que Dios os ha elegido, tened cuidado de seguir el buen camino. Yo os
propongo como modelos a los monjes. Ellos son la luz que os ilumina. Seguid
su ejemplo. 8
Inmediatamente después de la muerte de este extraordinario formador y padre,
surgió un serio desacuerdo entre los misioneros y los sacerdotes nativos. Los
misioneros querían cambiar totalmente el método empleado por De Jacobis. Pero los
7
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sacerdotes nativos se mostraron firmes en permanecer fieles al género de vida que les
había enseñado su padre espiritual, aunque les causara grandes sufrimientos y
aislamiento. Apelaron a Propaganda Fide, pero lamentablemente su caso no fue
atendido durante mucho tiempo. Reflexionarían una y otra vez sobre las últimas
palabras de su querido padre y fundador. El clero indígena tuvo que pasar por una
experiencia muy difícil por seguir fiel a De Jacobis. Durante su larga lucha y duros
sufrimientos, siguieron constantes en su fe y devoción a su padre y educador, Justino
de Jacobis.
De esta forma sus discípulos, de Eritrea y de Etiopía, se propusieron ser la luz y
el fundamento de su Iglesia local. Aun hoy, a pesar de ser minoría, la Iglesia Católica
está desempañando un papel importante en las áreas de educación, salud y promoción
humana. Naturalmente que todo ello se debe a la adecuada inculturación del mensaje
evangélico. Si bien el Evangelio había sido traído en la primera evangelización,
arraigó y se extendió con la re-introducción de la fe católica por Justino de Jacobis:
incansable apóstol de Abisinia, hoy los países de Eritrea y Etiopía.
(Traducción: MÁXIMO AGUSTÍN, C.M.)
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